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う観点である。ある研究（Hazenberg & Hulstijn, 1996; Laufer, 1989; Liu & 
Nation, 1985）は、L2文書に出てくる単語の95%を知っていれば、未知語に遭
遇してもある程度意味の推測もできると主張している。言い換えれば、20語毎
に未知語１語の語彙カバー率（lexical coverage）である。別の研究（Hirsh & 




る（Anderson, 2008; Nuttal, 2005)。
これらの関連先行研究を詳細に見てみると、語彙カバー率は固有名詞を除外




























置換前（頻度) 置換後 置換前（頻度) 置換後
Bellevue（1) Kyoto Acropolis（1) Osaka Castle
box（1) bag Athens（2) Osaka
Joe（4) Hiroshi Greek（2) Japanese
Joe's（1) Hiroshi's Nicholas（3) Ben

























































WORD List TOKEN（%) TYPES（%)
One 238（79.60) 121（74.69)
Two 18（ 6.02) 16（ 9.88)
Three 13（ 4.35) 7（ 4.32)
Not in the list 30（10.03) 18（11.11)
Total 299 162
（140）










定するために、表２の“Not in the list”中で重要な３語（autopsy, coroner, 
stepdaughter）には、本文でその単語が初出した直後に日本語訳を与えた。また、
この文書の冒頭にはもともとタイトルがあったが、スキーマの活性化を抑え本文










Lois Castle（7) Katja Groothof
Dorothy（8) Jennigje
Dwayne（4) Jurriaan
Beverly Lisenby（2) Brechtje Pannekoek
（141）















































































の全体の平均点差を t 検定で調べると有意であった（ t 値は-5.238、df=92、
p<.001）。またD版・E版とも、平均点はSクラスが一番高く、次にAクラス、最
後にBクラスの順序となった。そのクラス間の平均点差を一元分散分析で調べる





















































































































































































































（Jackson & McClelland, 1979）とは言えないので、Bクラスが一番早く読んだ
（14）
（150）
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案することができる。ひとつは、日本語（特にカタカナ語）で知っている地
名や人名を、英語に転換させる方法である（例：ソウル → Seoul；ゲーテ → 
Goethe）。日本語で既に獲得済みの知識を英語にも拡張させることができる。も
うひとつの方法は、日本や世界のニュースで頻繁に登場する人物や地名などを授
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資料
　本研究で使用した文書のタイトルとサイトのURLは以下の通りである。
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資料1a
使用文書（オランダ語固有名詞の例）
Katja Groothof, 58, committed suicide at home with a revolver 
yesterday. Two police officers heard a single gunshot as they were about 
to knock on her front door. They were at her house to arrest her for the 
1970 murder of her young stepdaughter (義理の娘 ) . Groothof apparently 
realized that she was going to be arrested. Only a month earlier she had 
been interviewed by detectives about Jennigje's death 35 years ago.
In 1970, Groothof told police that the girl had fallen out of a tree she 
was climbing and hit her head on a rock. But Jennigje's natural father, 
Jurriaan, who was married to Groothof at the time, thought his wife was 
lying. “She said she would hurt me if I bother her again,” Jennigje had 
told her father earlier.
“Your little girl is making up stories about me. I try to love her, but she 
rejects me,” Groothof told Jurriaan.
An autopsy (死 体 解 剖 ) was inconclusive, and the death was ruled 
accidental. Jurriaan divorced Groothof shortly thereafter.
But the case was reopened recently when a playmate of Jennigje's 
came forward. Hadewych Pannekoek, also seven at that time, said she 
was about to knock on the door of Jennigje's house that fateful day. But 
instead of knocking, she listened quietly as she heard Jennigje screaming 
for help and Groothof telling her to shut up. Hadewych listened until it 
was silent inside, then ran back home. She was so shaken by the event 
that she had told no one in all these years.
The coroner (検死官 ) dug up Jennigje's body and did a second autopsy. 
Using new crime-solving tools, he determined that Jennigje had been 
struck in the skull several times by a rock the size of a baseball.
The police are now trying to locate Jurriaan to tell him the good news.
（155）
（19）




１．Haydewych ２．Jennigje ３．Jurriaan ４．Katja
２．この物語が書かれたのは（　　　）頃と考えられる。





１．Hadewych ２．Jennigje ３．Jurriaan ４．Katja
５．Hadewychは(　　　)である。
１．Groothoffの子ども  ２．Jennigjeの友人 
３．Jurriaanの子ども　  ４．Jurriaanの親類の子ども
６．事件の日、その家を訪れたのは：　
１．Hadewych ２．Jennigje ３．Jurriaan ４．Katja
７．Jennigjeは（　　　　）に継母の態度について話していた。
１．Hadewych ２．Jurriaan ３．Katja ４．警察
８．この物語の中で死亡した人は（　　　）が原因である。
１．育児放棄  ２．拳銃の暴発 ３．絞め殺し ４．なぐられたの
９．この物語の中で検死は（　　　）回行われた。
１．１回 ２．２回  ３．３回  ４．４回
10．死亡した少女が事件解明時に生きていれば、（　）歳になっているはずである。
１．35 ２．42  ３．45  ４．不明（書いてない）
（156）
（20）





項目番号 項目タイプ D版 E版 D版-E版 % 影響順位
１ 人名 32 27 5 7.2 9.5
２ その他 30 38 -8 -11.6 6
３ その他 60 64 -4 -5.8 8
４ 人名 41 48 -7 -10.1 7
５ 人名 25 48 -23 -33.3 1
６ 人名 30 49 -19 -27.5 2.5
７ 人名 27 45 -18 -26.1 4
８ その他 34 49 -15 -21.7 5
９ その他 63 58 5 7.2 9.5
10 その他 18 37 -19 -27.5 2.5
（157）
（21）
